






























Factorial Analysis of Behavioral and Emotional Representation in Maternal 
Activities by a Questionnaire Survey: Examination of Free Descriptive Answers 
Given by Mothers with Little Emotional Stress in Nursing Children 






















































 2．最近，子育て支援センター，育児サークル，ボランティアや NPO による広場など，さまざまな育児支援があります。 










事例 因子 1 因子 2 因子 3 因子 4 因子 5 回答パターン特徴
1 -1.88 *1.09 0.00 -1.84 *1.04 *社会的育児支援資源利用 *子どもから自由
**2 -2.17 0.82 *1.20 0.14 -0.17 *知識技能不足
3 -1.78 0.00 0.92 *1.12 -0.87 *夫婦間協力
4 -1.90 -3.04 -0.75 *1.88 -2.81 *夫婦間協力
**5 -2.65 -0.30 *2.17 -0.76 0.92 *知識技能不足
**6 -2.30 *1.33 -0.35 0.27 0.65 *社会的育児支援資源利用 
7 -1.83 *1.04 *1.61 0.88 0.84 *社会的育児支援資源利用 *知識技能不足
**8 -2.63 -3.64 -0.08 -1.01 -1.76
9 -1.81 -0.42 -0.20 *1.21 -1.95 *夫婦間協力
**10 -2.10 -2.01 *2.25 -1.16 -0.37 *知識技能不足
11 -1.58 *1.67 0.16 0.63 -1.37 *社会的育児支援資源利用 
**12 -2.00 -0.05 -0.69 *1.46 -1.77 *夫婦間協力
**13 -2.38 0.80 0.65 0.36 0.68
**14 -2.43 0.97 -0.66 0.69 0.34
**15 -2.10 0.08 0.77 *1.51 -2.39 *夫婦間協力
16 -1.66 0.43 *1.38 0.82 -0.30 *知識技能不足
17 -1.70 -0.55 -0.25 -1.31 -0.91
18 -1.60 -1.14 *1.33 *1.13 -1.67 *知識技能不足 *夫婦間協力
19 -1.53 -0.52 *2.45 0.67 0.36 *知識技能不足
20 -1.90 0.69 *2.14 0.28 0.97 *知識技能不足
21 -1.93 0.03 -0.15 -1.42 -1.23
22 -1.83 -1.33 *1.76 -0.74 *1.18 *知識技能不足 *子どもから自由
23 -1.92 -0.81 0.26 *1.67 -2.40 *夫婦間協力
24 -1.51 *1.17 -0.86 0.87 0.44 *社会的育児支援資源利用 
**25 -2.13 -0.07 *2.05 -0.56 -1.61 *知識技能不足
**26 -2.29 -0.06 -0.16 -0.64 0.18
**27 -2.48 0.27 0.42 -2.34 0.84
**28 -2.00 -3.60 -0.03 -0.82 -1.77
29 -1.67 0.70 0.43 -1.68 -1.55
30 -1.84 0.02 0.43 -0.08 -0.05
31 -1.95 *1.13 -0.16 0.84 0.66 *社会的育児支援資源利用 
32 -1.76 -0.17 0.19 *1.28 *1.00 *夫婦間協力 *子どもから自由
33 -1.57 0.72 *1.83 -2.71 0.68 *知識技能不足
34 -1.56 -0.16 0.37 -0.93 -0.54




















⑤子どもの人間関係（親子関係以外） いじめ 1 
⑥子どもの将来の職業 1 
⑦健康 0 







㋔NA（no answer） 18 

















































 ない  — 1 6M
♀ 夫婦間協力




*5   —  —  — 1 7M ♀ 知識技能不足
*6   — 子育て支援センタ
ー















9   — ◯◯教室  — 1 6M ♀ 夫婦間協力
*10   —  — 地域でママさん同士お話できる場所 1 7M ♂ 知識技能不足









*12   —  ない 他の子といっしょに遊ばせること 1 7M ♂ 夫婦間協力
*13   —  ない  — 1 10M ♂
*14   — 他の◯◯教室  — 1 6M ♂
*15   — 保育園の子育て
支援





























21 ⑨ 仕事との両立  ない  — 1 7M ♂




23 ⑥ 将来の職業  ない  — 1 6Y ♂ 夫婦間協力




*25 ② すべての面でのしつけ  ない  — 1 1Y2M ♂ 知識技能不足
*26   —  ある  — 1 1Y5M ♂
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30   —  ない  — 1 2Y3M ♀
31   — ボランティアによる
リトミック
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　We examined free descriptive answers given by the mothers of 34 cases whose score of 
factor1 was -1.5 and under （which indicates the stability in parenting）. Nearly half of them 
had participated in parenting support programs. About half of them were concerned about 
education and parent-child relationship in the future. 
We also examined the answers given by the mothers of 13 cases whose score of factor1 was 
-2.0 and under （which indicates a high stability in parenting）. Nine mothers were free from 
worry and 4 mothers seemed to be thinking deeply about education.
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